














The Construction of the U.S. Army’s Rest Areas and its Development 




























出典： Military Living Publication HP（https://militaryliving.com/）をもとに筆者作成（アクセス日：2017年8
月30日）。このサイトでは，国・地域別に米軍関係者が利用できる①宿泊施設（Military Lodging），
②キャンプ場（Camping, RV & Getaways），③Space-A（国防総省管轄の航空機の空席を利用できる
特権）で離着陸可能な飛行場が検索でき，上記の表は「Japan」の検索結果にもとづく。

































































































































areas, resort hotels, athletic installations）」の記載がみられる。また，その他に「観光案内（Tourist 
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1） Department of Defence, Base Structure Report Fiscal Year 2015 Baseline, http://www.acq.osd.mil/eie/
Downloads/BSI/Base%20Structure%20Report%20FY15.pdf（アクセス日：2017年9月3日）
2） PRV（Plant Replacement Value: 施設代替価値）とは，施設とそれを支えるインフラストラク
チャーを現在の費用（資材と労働力）と水準（工法と規則）によって取り換える場合にかかる
コストを指す（Ibid. p. 5）
3） DMDC website, “Military and Civilian Personnel by Service/Agency by State/Country, June 2017,” 
https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/dwp_reports.jsp（アクセス日：2017年9月3日）
4） 当時米軍の休養ホテルは「Rest Hotel」「Leave Hotel」「Special Service Hotel」など様々な名称
で呼ばれた。運輸省観光部が編集した『続日本ホテル略史』によると，「Rest Hotel」という名
称は1947年2月1日に「Leave Hotel」と改称され，同年2月5日に「Special Service Hotel」と改
称されたとあるが（運輸省観光部編1949: 87），実際にはそれほど明確な語句の統一はない。
5） 1945年9月3日付「指令第二号（Directive No. 2）」（外務省特別資料課編1949→1989: 45―78）

















は25ヵ所とされ（ESS(F)―01496, “1948 Eighth United States Army Special Service Hotels in Japan 








は 2564ヶ所）と記している（ESS（C）-13884, “Commodity and Invisible Exports to Occupation 












12） GHQ/SCAP and FEC, 1950, Selected Data on the Occupation of Japan and the Far East Command, 
pp. 166―169.





テル協会編 1967: 130―131; ESS（C）―13884, Katsuhiko HamaguchiからW.F. Marquart宛の文書












































TIE GHQ FEC（1951）Japan: Rest and Recuperation, TIE GHQ FEC.
運輸省観光部編（1949）『続日本ホテル略史』運輸省観光部．
